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Abstract
　　The authors examined the ways in which students in a nursery teacher-training course learn 
appropriate dietary assistance and analyzed 65 students engaging in eating-feeding simulation 
exercises. As a result of taking part in these exercises, students experienced increased 
consciousness of the act of eating. They experienced both negative and positive ways of eating-
feeding, including: feeding leading to discomfort due to bad timing of the feeding, or the carer 
being hurried or impatient during the feeding. 
　　These exercises helped both students who played the role of the child being fed and those who 
played the role of the carer to understand the eating-feeding processes. The students noted that 
proper feeding has a positive effect on chewing and eating and may impart a sense of peace to the 
children being fed. Throughout the exercise, participants came to understand that the role of a 
carer was not to mechanically carry food to the child’s mouth, but to behave as if they enjoy 
eating with the children they are feeding. The authors will continue to explore better ways of 
nursery teacher-training.


































































　4 年制の指定保育士養成施設に在籍し，「乳児保育」を受講する 2 年次の学生 65 名を対象にした。
（2）実施時期
　「乳児保育」（全 15 回）第 8 回「乳児保育における食」の授業回で実施した。実施時期は平成 29 年
6 月であった。
（3）実施方法
　実施授業指導案を表 1 に示す。授業前半では，DVD を視聴しながら離乳開始から完了時期までの
子どもの発達（心身の発達，咀嚼の発達，口腔内の発達）について説明をし，後半で演習を実施した。演
習は学生 2 名 1 組で行い，母親役（M）・子ども役（C）双方を，タイミング不一致パターン・共時的
咀嚼パターンそれぞれの回で体験した（表 2）。タイミング不一致パターンでは，子ども役が半量食べ
た時点で，母親役が次の一口を口元に持っていき，子ども役が食べ終えるまでそのまま口元で待ち続

















































































① M がクラッカーの 1/2 枚を C の口に入れる。
②  M は C が半分食べたと思ったあたりで，次のクラッカー 1/2 枚を C の口元に持ってくる。
共時的咀嚼
パターン
① M がクラッカー 1/2 枚を C の口に入れ，M は C と一緒にモグモグと口を動かす。
②  M は C が 1/2 枚を食べ終えたタイミングで，次のクラッカー 1/2 枚を C の口の中に入
れる。
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